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r' \!r?ifii0nCf0ltfer.nt in ber tproD. Eronbenburg.
llhu'ttll,", bci ber Euobonblung ber Eerliner eDan0et. lyliifl0n6,
goonebelg'
Srud Don S. 6ommer, Serlin'

rrrlellfoaft,

4rrltn il0. 43, Bri.benftrate
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3. [lrflegc. 1904.

Z;iri.h
6erorggcgebeI

ror i)(f luliffrorgfonfereni in ler:lproDirE E anbcrburg.

Iil

ltDnrmilton bet b$ Eu{fonblung lcr Scrliner cDang.
ltflltlolrfCcfclioqft, l8rtltn x0. lt, Srieb.rflraic 9.

J.

tafit und int Oeiif bie fretfe tun,
\lrr ,finber fommt nc$ ,Ramerunl
i,t'r ffrib 3eigt ouf ber .Fsrte ba
llttii, 100 ed [iegt in gtfrifc.
tvin Sqmpfid)iff brtngt uon ganrburg Iler
llrrti eilenb riber'6 toeife TJteer.
!'rr enbli$, febn roir linfer Scnb
'lllrftafrifod gon3 flagen 6tranb.
'!tt'ur folgen trir geroume
$eil.
:)lun i$ou! Oort ffberur Saffer rreit

,irrrci fgroffe Serge
3eigen fig
'rtiil, .fieliengipfehr mddltigti{.

:ic

fornmen

,:'ic11t

ndfer. fte$ler

ganb

mon ein felfig Sniettonb.
llttit fliiSsn [inf6 gong beutli$ nun
\/rrr1t grofi fer Eerg bon ,Rcmerun.
t\lorr& ebenio beifit au6 ber Stufi,
\rr bcrr bo6 6gtff iegt fteuem mag.
l,lrrr llfer gillt e6 6tdbte uiel,
lltti, 116xin Eeltd 6tobt ift bc6 giel.
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lluu benft eug, ,Stnber, iebe 6tobt
Irort ibren eignen S6nig [ot.
,';,ie flcben oftmcld .Rrieg unb €treit
lln b tretbetr riele G)roufamfeit.
eem $6nig tun bie Sdbne neb.
lro i$reit bcd gcn6e Solf ; o tnelll
'lrrnn ncd) bem blinben .Seibenroofn
.llrrt einer ed ilm ongetcn.
Der $aubrer fo{d1et, roer e6 iei?
tlalb bringt mcn einen lJlonn ferbei:
,,'Dcr

ift'6 gehefenl,, _*

,CIrum

iln trifit

lrie Otrsfer er wufi trinfen 0ift.
,,')tidr' er unf$utbig,,, benft mcn, ,,ltun
,i'o t0irb'6 ilm feinen €dloben tun.,,
Sclb ifli bet crme SJtann i6on tot,
llnh morgen trifft bie gleige ltot
'li,xt) einen, trenn Au bieier $rifi
ttcr Ssbni{mers nigt gerridlen iit.
rDied iflt ein 6tfcf uom geibenleben
rlii(' i5r'6 im Silbe felt lier neben.

3.

ficn$ed 9Siff mit neifen leuten
Itnrn bortf1in feit atten geiten.
'lllcnfd;en, fie im ftrieg geftolten,
tlioflte mon im ,[anbel folen.
Do$ be6 Gflauentlcnbetd gdonben
:;inb [{on tdngft nigt melr uorfcnbiil,
llrrb fett melr o[6 ffinf;ig golren
,,lrrrubelt mon mit cnbern [Boren.
'ltteit unb breit ou6 ienem Sorbe
rttiirb bort on bed Stuffed €tronbe
'lirrlrnen0[ fercbgebro$t

;

reig gemost.
l)trrti ber roten Sru$t getoonuen,

'1r11ri

lot

monSen

in bie grolen tonnen,
llrrb ber meife ,Roufmonn gibt
llrrlirr, toc6 ber Iteger Iiebt;

Il'ornrnt e6

,r,piege[,

fiefier, 0lcdforollen,
i\lirrlr:n, $uluer uub uor cfen
'lllrrlr ber bife Eronntetuein
'Jrurnrr rnit borunter
feiu.

4.

Eiele noren fgon gefommen,
!.rctten 96dbe mitgenommen.
(liner fommt, bor ollen Oingen
lllur tuod 0ute6 fin6ubringen.

0otte6 I8ort rcill 6dfer \e\ren,
llrn bie .fleiben 3u befellren.
'ftn6u bcrb au6 @ngelcnb
(Ir o[6 lJtiffioncr gefonbt.
ilfir$tenb $tieg unb [tegerfniffe
'lilolnt ber .Fcufmcnn ouf bem Ogiffe.
,';,riler cbet rofi Eertrouen
i\ringt fein ,[du6d1en an 3u bouen
llci ben 6$tucr3en.
- Sie erftouner.
ltalb tlbrt mcn e6 audpofounen,
'.lllie ein Seif,er ift gefommen,
jtt'r ietbft 2lrbeit unternommen,
tric lid) nur frir Oflouetr l6tdt.
!)lon{er ipd{t: ,,Or tflt Derrfidfl,,
irlrrbre fcgen: ,,Gr ift gut,
lltt'il er oug uiel 0ute6 tut.,

5.

lJtiiflfom lernt ber TJliilionar
It'uum in einem gongen $a!r
.\rr ber ftegerfpro$e reben,

llrrb er fogt bonn einenr ieben,
:ltiie ber Itebe GJott und liebt
llnb und o[e6 Oute gtbt.

Db mr{ uiele brfrber

fgergeu,

Jlrrbern ge\t e8 !o$ 3u .!er3en.
jerre bleiben feine $einbe,
fiiefe merben feine greunbe;

llrrb fo foururelt
,:1'rl)tuorEe,

fig

6riilid)e

bie fleine
0emeine,

itrc bq6 Ootte6llau6 fid) baut,
l'rrd i[1r Ilier im Silbe idlout.
'i'Lirr sirb ,8efen au$ geleflrt,
llnD trsd fonft bc6u ge[10rt..
(!irr'ge Gflriften
fcngen cn,
l\rtrd lie frfr!er nie geton:
,\t'lbarbeit mirb iegt uollbrod;t,
It\ic [ie €dfer uorgeurodlt.

6"

TJtit ber grifllidlen Oemetnel
(,\ling'6 borcn,

fo [cng' ber @ine,
odfer, bei ber fletnen 6gar
\)t\ie etn re$ter
Eoter nor.

ltrter

onbern S?tiiionclen,
'Die nur fur3e $eif bo tloren

llnb balb fronf Surfrdgereift,
t'ilieb bo6 ,$6uflein nie uernatft.

6o i[t'6 leiber benn gefommen,
lrrfi bie Drbnung obgenommen;
vrrq unb Srug unb mcn$e 6d1onb'
rintr)nten mieber riberfcnb.

'***
Dton$er beuti$e ,Roufmcnr nuu
,\trtnbelt' Idngft aur Somenrn,
\.
ft tn ni$t geringer ltot

'lion ben $bnigen bebroflt.
t.rrrbli$ norb cug biefe6 Setb
llrrtcr beutf{en 6d1ug geftellt.
llrrh nun liebe ,Finber fel1t,
t)liic bort unfre
Slcgge be!f.

I

seutioer,ganbet'utobu,un
,nrdftigli$ cm Sonrerur.
0iue 6{ule beutf$er llrt

lluS baietbit gegrfnbet

mcrb.

tlnb feit {ed16unbo$t3ig ldron
(\)ibt'o bort beutfdle !)tiffion.

$wor ben neuen $Jlifiionoren
!$orb'6 toollt fdlmer, bieneil fie tlcren
ltiei ben Glriiten ni$t beliebt,
'Do fie flirerge $udlt geiibt
(tiegen f,runf unb onbre 6inberr,
Oie fidl bort nor! tmmer ftnben.
'Oie Oemeine toollt'6
ni$t leiben.
\llun fo prebigt mon ben .!eiben,
Dcren uiele gerne lbren
I'luf ber beutfdlen l)?dnner 8e[;ren.
.\c, e6 fommen gon3e $oufen,
ilie li{ rooflen loffen taufen.

lln

uiedaufenb (5f1tiflterr nun

lliiltlt man f$on cur

,Scmerur.

8.

Eon bem ,ftcmerun nc6 ltorben
13it eC cug

i$on 8i6t

geroosben

.;*n bem fleinen llbolonb,

Bo auf nunberbore lBeife

{5$on
(3)otte6

in einem beiten .fireife
Sort ben @inqcng fonb.

Oenn etn ,Sdnbler, ber ed fbrte
llnb bcnn ielber meiterlebrte,
Il")toSte e6 boietbft befcnnf.

tlnb nun lellt illt cuf ben .[0l1en
6d;on fo mcndled .Rirgletn iteben,

;6li6t nog Scnbedort gebout,
:)fio xron fromme Sieber finget,
llnb fo feiertig erflinget

lllu6 bem Soum ber Olode !aut.

Siefe 0toden lbrte mcn
t,9inii auf beutfger Otfenboln,
'lrro fie iegt iinb cbgetan.
:liur Eu beutf$en llltifftonaren
:liufen fie bie fdluar3er 6garen.
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ber firoo, SrnnDerbu,-g.

',r bei bet Euobarblun0 ber Serllner eDongel. 1milfron6,
ir{'lelif$ofl, .Srrtilr N0. 43r Brie benftrale 9.

